



― A Room of One’s Ownを中心として―
今　村　梨　沙
Abstract
A Room of One’s Own (1929) is one of the most famous feminist 
essays written by Virginia Woolf (1882-1941). In this essay, she 
emphasizes the importance of having both of her own money and 
room in order to be an emancipated woman. While she encourages 
women’s social advance, we notice that her writings display some 
contradictions.
The purpose of this paper is to examine what drove Woolf into 
such conflicts, and how she dealt with and tried to solve them as a 
feminist. Woolf was raised in a patriarchal family with the 
nineteenth-century atmosphere. Though she became critical of the 
then-ideal image of ‘the Angel in the House,’ she failed to overcome 
the Victorian tradition which had haunted her for a long time. She 
was afraid of the blame for her feminist challenge by the people 
who had the patriarchal point of view. Moreover, she thought it was 
ideal for a woman writer to have both of male and female factors, 
in short, to be androgynous; she insisted on the significance of 
androgyny and admired the androgynous without searching for the 
meaning of ‘femaleness.’
On the whole, we can regard Virginia Woolf as a feminist who 
had contradictions and could not break through the barrier of social 
class at least until 1928, when she wrote A Room of One’s Own.
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序
　A Room of One’s Own（1929）は、Virginia Woolf（1882-1941）が、フェ
ミニスト的視点に立って書いたエッセイである。このエッセイは1928年10月
に、イギリスの女子大学 Newnham Collegeと Girton College で行われた
彼女の講演会の原稿に基づいて書かれたものであり、講演では割愛された部
分が掲載されている。このエッセイの中の発言、“a woman must have 






かのように、エッセイの最後の引用部分に、批評家 John Langdon Davies
の発言“when children cease to be altogether desirable, women cease 





of One’s Own を執筆した1929年までの書簡やエッセイを読むと、彼女のフェ
ミニストとしての躊躇や迷いを知ることができる。
　本稿では、Woolf が作家人生の中盤で出版した A Room of One’s Own
に焦点を当て、Woolfのフェミニストとしての成長過程をたどっていきたい。
Ⅰ章では、Woolf がいつ頃フェミニズムに目覚め、どのようなフェミニス



















彼女は、1916年１月23日に友人 Margaret Llewelyn Davies（1861-1943）
へ宛てた手紙の中で、“I become steadily more feminist”（VW Letters 2：
740）と記している。この記述は、A Room of One’s Own の基となった
1928年に行った講演会より12年も早い時期のものである。これは、Woolf
がフェミニストの道を歩み始めていることを自認している文章である。しか





68 Virginia Woolf のフェミニストとしての成長過程
　次に、彼女の同性愛者の恋人であった Vita Sackville-West（1892-1962）
の 息 子 Nigel Nicolson（1917-2004）の 発 言 を 取 り 上 げ て み よ う。
Sackville-West は、息子を連れて Woolf としばしば面会したので、
Nicolson の著書には Woolf に関する言及が頻繁に見られる。彼は、1982年
の Woolf 生誕100年祭での講演会において、“Virginia Woolf held strong 
political views, but did not possess a political mind.”（Nicolson 
20-21）と述べている。彼によると、Woolf は彼女自身の政治的理念は持っ
ていたものの、その理念を外部へ提示しない、つまり政治に対しては行動的
ではない人物であった。彼の言う Woolf の“a political mind”の欠如は、




　また、Yukishigeと Kelsenの共同論文においても、“. . . one［Woolf］
who was rather a woman of a common sense than politically a 




人への手紙の中で“But then of course I’m not a politician, and so 
take one leap to the desirable lands.”（VW Letters 6：3699）と書い
ている。Black はこの文書に関して、“She thought her role was to 
supply the vision”（191）と説明している。つまり、Woolf にとって、自
分の役割は、政治的活動を行うことではなく、フェミニストへの道へ誘導す
るためのヴィジョンを作家として、女性たちへと発信していくことである、
というものである。続けて Blackは、A Room of One’s Ownでは、Woolf
が女性の“economic independence and privacy”や“the opportunity 
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for advanced education”に関して論述していることや、Woolf が書いた
Margaret Llewelyn Davies の著書 Life as We Have Known It（1931）
の 序 文 に お い て、女 性 の“minimum wages”や“reformed divorce 
laws”にふれていることを指摘し（Black 191）、そこに Woolf のフェミニ
ストとしての積極的な政治的発言を見出している。










A Room of One’s Own の中で、どのようなフェミニスト思想を展開した
のだろうか。次章で考察してみたい。
Ⅱ　Woolfの両性具有への賛美





It is fatal for a woman to lay the least stress on any 
grievance; to plead even with justice any cause; in any way to 
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speak consciously as a woman. And fatal is no figure of 
speech; for anything written with that conscious bias is 





Rosenman は、この Woolf の文章を取り上げて、女性作家が女性としての
意識を持って本を書くことは、むしろ、女性の苦悩の開示と解釈することが
でき、Woolf が感情表出を嫌悪することに矛盾を指摘する（104）。という




や、女性の劣等性を指摘した von X 教授に対する主人公「私」の怒りなど
が挙げられる（ROOM 30）。
　さらに Rosenman は、Charlotte Brontë（1816-55）の小説 Jane Eyre
（1847）に対する Woolf の批判に言及する。Brontë が描写した主人公
Jane の願望や欲求不満は、作家自身の感情の表れであり、女性であること
を意識して書かれているため、小説の崇高さが損なわれている、と Woolf
は述べる。しかし、Rosenman は、Jane の「怒り」や不満は“legitimate, 
essential source of female self-expression”（109）である、と解釈し、
Woolf の考え方に異を唱える。なぜなら、Woolf 自身がエッセイの中で彼











起こしている。A Room of One’s Own の目的は、女性に対し、執筆を通
して社会進出をせよ、と促すことであった。しかし、Rosenmanは、“Rather 
than inspire women, the essay perpetuates inhibitions against 







で、“The normal and comfortable state of being is that when the 
two live in harmony together, spiritually co-operating.”（ROOM 92）
と述べ、二つの精神が結合した時に健全な精神が生まれ、この状態が作品を
創作する時に最も適していると力説する。Woolf は、Samuel Taylor 
Coleridge（1772-1834）が座談集 Specimens of the Table-Talk（1835）の
中で述べた“a great mind is androgynous”という表現に言及し（ROOM 
92）、“He［Coleridge］meant, perhaps, that the androgynous mind 
is resonant and porous; that it transmits emotion without 
impediment; that it is naturally creative, incandescent and 
undivided.”（ROOM 92）と説明している。彼女は、William Shakespeare






言う。Minow-Pinkney は、Woolf の定義する両性具有の状態は、“not a 





　しかしながら、この Woolf の両性具有論に関して、Showalter は次のよ
う な 批 判 的 な 見 解 を 述 べ て い る。“Androgyny was the myth that 
helped her evade confrontation with her own painful femaleness 
and enabled her to choke and repress her anger and ambition.”



























せた。Showalter は「安静療法」に関して、“Besides forcing a woman 
to stifle the drives and emotions that had made her sick with 
frustration in the first place and depriving her of intellectual 
outlets for their expression, the rest cure was a sinister parody of 






である。Bell の記した Woolf に関する伝記の中で、強制的に夫に入院させ
られたことに対する Woolfの態度が次のように描写されている。“Childlike, 
she burst out against the husband who had put her away in this 
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awful place. But then, seeing his worn and distressed face, she 













　1915年に Woolf の Leonard に対する怒りは頂点に達した。彼女は
Leonard に会おうとせず、すべての男性に対して反感を抱いた。当時の
Woolfの心理状態を Showalterは次のように解説する。
The dynamics of this particular attack suggest that Virginia 
recognized the tyranny of Leonard’s decision at the same time 
that she was guiltily coerced into accepting it. Madness was 
the role in which she articulated her resentment and rage, and 
feeling rage against someone who loved her and wanted to 
care for her redoubled her sense of guilt.（276）










性具有を賞賛する考え方を引き出すことになる。こうして、A Room of 
One’s Own は矛盾に満ちたエッセイとなっていく。
　Showalter は、“Whatever else one may say of androgyny, it 
























Room of One’s Ownの中に持ち込んだと解釈できる４。
Ⅲ　階級という障壁
　前章で眺めたように、Woolfが正面からフェミニズムを論じることを阻み、







天使（the Angel in the House）」として生涯仕えたと言われている。「家
庭の天使」とは、中産階級の間に浸透した言葉であり、Coventry Patmore



























章でもふれた友人 Margaret Llewelyn Davies であった。彼女は、1916年
の秋頃から、Women’s Co-operative Guild の地方支部として、Woolf 夫
妻の自宅兼出版社であった Hogarth House を月に一度借りて会合を行い、
Woolf との親交も深めた５。フェミニズムに関心のあった Woolf は、その
会合の演説者として Davies に招待され、度々出席した。そこで Woolf は、
階級差を深く痛感させられることとなる。Woolf は、1913年６月の組合の
会合での様子と、自分の心情を思い起こし、次のように述べている。
They ［working-class women］ want bath and money. When 
people get together communally they always talk about baths 
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and money: they always show the least desirable［sic］of their 
characteristics ― their lust for conquest and their desirable for 
possessions. . . . We［middle-class women］have baths and we 
have money. Society has supplied us with all we need in that 
direction. Therefore however much we sympathized our 
sympathy was largely fictitious. It was aesthetic sympathy, the 
sympathy of the eye and of the imagination, not of the heart 






た。こんな同情は偽物だ、なぜなら“. . . it is not based upon sharing 











いて、組合に言及して次のように述べている。“. . . I daresay the 
Women’s Guild has done something; isn’t it touching how I return 





気付いている。実際、1919年11月16日の Davies 宛の手紙の中で、Woolf は、
“You’ll never like my books, but then shall I ever understand 
your Guild? Probably not.”（VW Letters 2：399）と女性労働組合に関
して、Woolfが真に理解できていない事実を記している。
　Woolf が Davies の主宰する Women’s Co-operative Guild の会合のた
めに、自宅を使用することを許可したことや、その会合に幾度も参加したこ
とは、Woolf が労働者階級の女性の活動を促進するためというより、彼女
の友人である Davies に協力するためであったと推測できる。Woolf は、
Daviesの人柄や業績を友人宛の手紙で次のように賞賛している。
Considering Miss Davies too, who, very cool and distinguished 
looking . . . what a woman Miss D. is: how she has devoted 
her life: how she has changed the women’s lot: how she is 
known, respected, loved, and now she will speak, and they 
must remember Miss D. is a lady.（VW Letters 2：1259）
Woolf は、Davies の気品ある外見に加えて、彼女が世の女性たちに、如何
に貢献したかについて述べ、彼女の存在の重要性を語っている。また、
Davies はしばしば Woolf を訪れることがあったが、他の訪問者が来た時と
比較して、Woolf が彼女に会った後は疲れが見られず、冷静沈着に小説の
執筆に取りかかることができた（VW Letters 2：1109）。










contamination of wealth and comfort”（CDB 237）に自らを晒すこと
になってしまう、と彼女は述べる。このWoolfの発言に関して、Nicolsonは、
“In fact, she［Woolf］believed that, if working women moved 





























特に、彼女がフェミニストの道を歩み始めた1916年頃から A Room of 
One’s Own の原稿を執筆した1928年頃までは、Woolfにとって、女性として、
またフェミニストとして、日々葛藤の時期であった。



















て女性の自己表現である怒りや不満を押さえ込む結果となる。A Room of 




１  Virginia Woolf, A Room of One’s Own (1929) (London: The Hogarth 





として注目を浴びた。以下、本稿中の A Room of One’s Own からの引用は全
てこの版に拠る。
２  Rosenmanは、Springfield Republican, 26（December 1929）において、“one 
reviewer”が発言したと指摘している。
３  1883年に発足された女性労働組合。1889年から1921年まで、Davies が幹事を務め、
組合は栄えた。





５  Virginia Woolf, The Question of Things Happening: The Letters of 
Virginia Woolf Volume Ⅱ 1912-1922 ed. Nigel Nicolson (London: The 
Hogarth Press, 1976), p118.　Nicolsonの解説を参照。
６  Virginia Woolf, “Memories of a Working Women’s Guild” The 
Captain’s Death Bed and Other Essays (1950) (San Diego, New York 
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and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1978), p. 236.　以下、本稿中の
The Captain’s Death Bedからの引用は全てこの版に拠る。
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